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When fires occur in high buildings， inside tunnels， etc，仕leinterior fils with smoke 
and it becomes impossible to see. To cope with such situations， a well known and widely 
applied remedy is to use a corona electric discharge to attract the smoke particles to the 
inner walls and absorb them there. 
In the past the authors have shown how this smoke removing巴ffectcan be enhanced 
by improvements to sprinklers. In the present experiment they added interface activation 
substances to the water issuing from sprinklers and conducted tests to correlate the effect 
of these additives with the diameter of仕lewater globules. 
In the case of the improved sprinkl巴r，it was found that the best results could be 










































2 8 1 実験装置の概略
今回使用した実験装置を図 uこ示す。この装置の

























































放電線に印加する電圧を 0，2， 5， 10， 15KVと変
えながら実験を行うと図 4の結果が得られる。
1 ! 0 















































3 g 3 界函活性剤の種類による消煙効果
今回使用した界面活性剤は附花王から提供を受け
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性剤の混入量は水 1 トンに対し rZ~10~程度であり、
添加する界面活性剤の価格は数十円程度である。こ
れらを考慮すれば、煙震災害防止のために界面活性
剤を混入することが望ましいものと思われる。
終わりに、この実験を進めるに当たりご助言をい
ただいた自治省消防研究所 松原美之氏、応用化学
科 太田洋教授に深くお礼申し上げる。
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